A safavid oil lamp from Iran preserved in the museum of Astaneh Moqaddaseh in Qum: A study in the shape, function and significance Hosam Tantawy Iran has a deeply rooted tradition of manufacturing vessels with zoomorphic shapes, an industry that continued to exist even after the spread of Islam. The museum of ArRawdaha Al-Moqaddaseh in Qum has on display a lamp in the shape of a pigeon that dates back to the Safavid period (1135-907 A.H/-1501 1722 A.D) . This lamp is considered to be one of the lighting devices masterpieces. This research paper studies this masterpiece using a descriptive approach that concentrates on identifying and documenting the prominent features of the lamp's general design. In addition, it utilizes an analytical approach that compares this masterpiece to other similar examples that predate and postdate it. This analytical approach explores the functions of the lamp and identifies the relationship between its design and these functions. Later, the analysis attempts to link the design, which combines the body of a pigeon and the beak of a hawk, to the beliefs of the shiᶜah Ithna-Asheri sect and the prevailing culture in Safavid Iran. 
﴾ ً ‫اجا‬ ‫وهَّ‬ ‫هيئة‬ ‫عىل‬ ‫املشكلة‬ ‫الفنية‬ ‫التحف‬ ‫ألشكال‬ ‫املقارنة‬ ‫الدراسة‬ ‫إن‬ ‫الدراسة‬ ‫تتناولها‬ ‫التي‬ ‫التحفة‬ ‫أن‬ ‫ظهر‬ ُ ‫ت‬ ‫إيران‬ ‫يف‬ ‫الحمام‬ ‫طائر‬ ‫ومنقار‬ ‫الحمامة‬ ‫جسم‬ ‫بني‬ ‫ما‬ ‫يجمع‬ ‫مختلط،‬ ‫تصميم‬ ‫ذات‬ ‫القاجاري‬ ‫العرص‬ ‫خالل‬ ‫املتأخرة‬ ‫النماذج‬ ‫من‬ ‫العكس‬ ‫عىل‬ ‫العقاب،‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الطبيعة،‬ ‫يف‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الحمام‬ ‫لطائر‬ ‫املماثل‬ ‫التصميم‬ ‫ذات‬ ‫ويف‬ ‫الصفوي،‬ ‫بالعرص‬ ‫ترتبط‬ ‫خصوصية‬ ‫التصميم‬ ‫لهذا‬ ‫يجعل‬ ‫قوي‬ ‫منقار‬ ‫من‬ )2٨( ‫العقاب‬ ‫به‬ ‫يتمتع‬ ‫ملا‬ ‫مقصودا‬ ‫كان‬ ‫أنه‬ ‫الغالب‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫والشجاعة؛‬ ‫القوة‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫يرمز‬ ‫وما‬ ‫حاد،‬ ‫وبرص‬ ‫صياغة‬ ‫ويف‬ ‫القديمة‬ ‫الفارسية‬ ‫الفنون‬ ‫يف‬ ‫تصويره‬ ‫كثرة‬ ‫إىل‬ ‫أدى‬ ،159 :19٨9 ‫(عكاشة،‬ ‫األخمينية‬ ‫األعمدة‬ ‫تيجان‬ ‫وتشكيل‬ ‫إحداهما‬ ‫رمزيتني‬ ‫بني‬ ‫التصميم‬ ‫هذا‬ ‫يجمع‬ ‫وبذلك‬ ‫لوحة99)،‬ ‫اإلمامي،‬ ‫الشيعي‬ ‫الفقه‬ ‫يف‬ ‫ألهميته‬ ‫الحمام‬ ‫يف‬ ‫ممثلة‬ ‫مذهبية‬ ‫لداللة‬ ‫القديمة‬ ‫والرموز‬ ‫للعنارص‬ ‫استلهام‬ ‫فيها‬ ‫حدث‬ ‫والثانية‬ ‫الفارسية‬ ‫التقاليد‬ ‫إحياء‬ ‫يف‬ ‫الصفويني‬ ‫برغبة‬ ‫تتعلق‬ ‫سياسية‬ ‫وهو‬ ‫القدامى.‬ ‫الفرس‬ ‫أحفاد‬ ‫أنفسهم‬ ‫اعتربوا‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫القديمة‬ ‫الطائر‬ ‫منقار‬ ‫من‬ ‫يتدىل‬ ‫الذي‬ ‫النباتي‬ ‫الفرع‬ ‫يدعمه‬ ‫الذي‬ ‫الرأي‬ ‫عىل‬ ‫األدلة‬ ‫من‬ ‫دليال‬ ‫كونه‬ ‫إىل‬ ‫باإلضافة‬ ‫الساسانية،‬ ‫الطريقة‬ ‫عىل‬ ‫بعده.‬ ‫بما‬ ‫اإلسالم‬ ‫قبل‬ ‫إيران‬ ‫يف‬ ‫القديمة‬ ‫الفنية‬ ‫التقاليد‬ ‫اتصال‬ ‫املعدنية‬ ‫التحف‬ ‫يف‬ ‫استلهمت‬ ‫والحيوانات‬ ‫الطيور‬ ‫أشكال‬ ‫إنّ‬ ‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫جانب‬ ‫فإىل‬ ‫الصفوي،‬ ‫العرص‬ ‫خالل‬ ‫مختلفة‬ ‫بطرق‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫ذلك،‬ ‫وغري‬ ‫ومباخر‬ ‫إضاءة‬ ‫ألدوات‬ ‫أشكال‬ ‫صياغة‬ ‫من‬ ‫معنى‬ ‫منها‬ ‫لكل‬ ‫وكان‬ ‫املعدنية،‬ ‫األعالم‬ ‫لرؤوس‬ ‫استخدم‬ ‫بعضها‬ ‫عيل‬ ‫لإلمام‬ ‫رمزا‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫األسد‬ ‫ذلك‬ ‫أمثلة‬ ‫ومن‬ ‫محدد،‬ ‫ومفهوم‬ ‫من‬ ‫واستخدم‬ ‫الرضا،‬ ‫لإلمام‬ ‫رمزا‬ ‫الغزال‬ ‫وكان‬ ‫طالب،‬ ‫أبي‬ ‫بن‬ :2012 ‫(نژادى،‬ ‫الحرية‬ ‫إىل‬ ‫ويرمز‬ ‫أحيانا‬ ‫الحمام‬ ‫طائر‬ ‫الطيور‬

‫ما‬ ‫الدراسة‬ ‫تتناولها‬ ‫التي‬ ‫والتحفة‬ . )29( )5 -2 ‫تصوير‬ ،31 ،30 ‫زيت‬ ‫مرسجة‬ ‫تشكيل‬ ‫وراء‬ ‫من‬ ‫فاملغزى‬ ‫لذلك،‬ ‫استمرار‬ ‫إال‬ ‫هى‬ ‫املقدسة‬ ‫الفاطمية‬ ‫الروضة‬ ‫إىل‬ )30( ‫وإهدائه‬ ‫الحمام‬ ‫طائر‬ ‫هيئة‬ ‫عىل‬ ‫اعتادت‬ ‫قديمة‬ ‫إيرانية‬ ‫لتقاليد‬ ‫استمرار‬ ‫إال‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫الغالب‬ ‫يف‬ ‫بقم‬ ‫ناحية،‬ ‫من‬ ‫وحيوانات‬ ‫طيور‬ ‫هيئة‬ ‫عىل‬ ‫األدوات‬ ‫بعض‬ ‫تشكيل‬ ‫الحمام‬ ‫ومنها‬ ‫املذهبية،‬ ‫الرموز‬ ‫لبعض‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫وإبرازا‬ ‫أثناء‬ ‫املستخدمة‬ ‫املعدنية‬ ‫األعالم‬ ‫رؤوس‬ ‫يف‬ ‫مشاهدته‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫رأسهم‬ ‫وعىل‬ ‫الشهداء،‬ ‫إىل‬ ‫يرمز‬ ‫باعتباره‬ ‫عاشوراء‬ ‫احتفاالت‬ ‫الحسني.‬ ‫اإلمام‬ ‫بني‬ ‫يجمع‬ ‫مختلف‬ ‫تصميم‬ ‫ذات‬ ‫الدراسة‬ ‫تتناولها‬ ‫التي‬ ‫التحفة‬ ‫إنّ‬ ‫يربط‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ ‫ما؛‬ ‫حد‬ ‫إىل‬ ‫منفصلني‬ ‫جزءين‬ ‫عرب‬ ‫والزخرفة‬ ‫الوظيفة‬ ‫تربز‬ ‫صغرية‬ ‫أسطوانة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫وهي‬ ‫اتصال،‬ ‫نقطة‬ ‫إال‬ ‫بينهما‬ ‫التي‬ ‫القاعدة‬ ‫بمثابة‬ ‫تكون‬ ‫وهي‬ ‫البدن،‬ ‫غطاء‬ ‫سطح‬ ‫منتصف‬ ‫من‬ ‫سفيل‬ ‫األول‬ ‫قسمني؛‬ ‫إىل‬ ‫املرسجة‬ ‫تنقسم‬ ‫وبذلك‬ ‫الطائر،‬ ‫تحمل‬ ‫زخريف،‬ ‫علوي‬ ‫والثاني‬ ‫لإلضاءة،‬ ‫كأداة‬ ‫األساسية‬ ‫الوظيفة‬ ‫يؤدي‬ ‫قسم‬ ‫كل‬ ‫نسبة‬ ‫يف‬ ‫االختالف‬ ‫ويربز‬ ‫لطائر،‬ ‫تمثال‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫وهو‬ ‫النسبة‬ ‫يشغل‬ ‫الطائر‬ ‫تمثال‬ ‫أن‬ ‫يالحظ‬ ‫إذ‬ ‫التحفة؛‬ ‫كامل‬ ‫حجم‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫والحقة‬ ‫سابقة‬ ‫إيرانية‬ ‫نماذج‬ ‫مع‬ ‫يتناقض‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الكربى،‬ ‫الغالب‬ ‫،ويف‬ ‫التحفة‬ ‫من‬ ‫صغريا‬ ‫جزءا‬ ‫إال‬ ‫يشكل‬ ‫ال‬ ‫فيها‬ ‫التمثال‬ ‫الصنبور.‬ ‫هيئة‬ ‫عىل‬ ‫ُتخذ‬ ‫ي‬ ‫أو‬ ‫الفوهة‬ ‫أو‬ ‫املقبض‬ ‫فوق‬ ‫ُثبت‬ ‫ي‬ ‫كان‬ ‫وكانت‬ ‫إيران،‬ ‫يف‬ ‫الحمام‬ ‫طيور‬ ‫بها‬ ‫تمتعت‬ ‫التي‬ ‫القدسية‬ ‫إنّ‬ ‫احتلها‬ ‫التي‬ ‫املكانة‬ ‫إىل‬ ‫ترجع‬ ‫كطعام،‬ ‫تناولها‬ ‫كراهية‬ ‫يف‬ ‫سببا‬ ‫ال‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫واحدا‬ ‫بوصفه‬ ‫اإلمامي‬ ‫الشيعي‬ ‫الفقه‬ ‫يف‬ ‫الحمام‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫«ال‬ ‫قوله:‬ ‫الحسن‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ ‫ورد‬ ‫فقد‬ ‫املنزل،‬ ‫منها‬ ‫يخلو‬ ‫والحمام‬ ‫الهرة‬ ‫البيت:‬ ‫عمار‬ ‫وهن‬ ‫ثالثة،‬ ‫من‬ ‫أحدكم‬ ‫بيت‬ ‫يخلو‬ .)1٦٨ :19٨٦ ‫(الطربيس،‬ ‫والديك»‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الحمام‬ ‫طائر‬ ‫هيئة‬ ‫عىل‬ ‫معدنية‬ ‫مسارج‬ ‫صناعة‬ ‫إنّ‬ ‫أوقات‬ ‫يف‬ ‫أخرى‬ ‫أقاليم‬ ‫عرفته‬ ‫فقد‬ ‫وحدها،‬ ‫إيران‬ ‫عىل‬ ‫قارصا‬ ‫خالل‬ ‫مرص‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫عىل‬ ‫ومنها‬ ‫اإلسالمي،‬ ‫للعرص‬ ‫سابقة‬ ‫يف‬ ‫محفوظة‬ ‫مرسجة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫وصلتنا‬ ‫إذ‬ ‫البيزنطي؛‬ ‫العرص‬ ‫ريكلينغهاوزن‬ ‫يف‬ ‫الرموز‬ ‫ومتحف‬ ‫بالقاهرة‬ ‫القبطي‬ ‫املتحف‬ ‫هيئة‬ ‫عىل‬ ‫الربونز‬ ‫من‬ ‫مصنوعة‬ ‫املسارج‬ ‫وهذه‬ ‫بباريس،‬ ‫واللوفر‬
